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の 強 度 も 異 な る と報 告 し た 。 BRADFIELD,PENNEYおよ び






oak wood,chcstnut,ぉよび 霞yrObalanの抽出物 紫
外部吸収スペクトルを研究し,極大吸収が280'″μにあり
伍小吸収が260″μにある縮合型タンニンと,極大吸収を
も た な い 加 水 分 解 型 タ ン ニ ン に 分 け た 。 BUCHANAN,
LEWISおよ び WEBER6)は多 数 の タ ン エ ン 抽 出 物 の 紫 外 部
吸 収 曲 線 を 与 え ,それ ら の 特 有 の 極 大 吸 収 は 2800A付近





On the Uitraviolet_AbsorptiOn Spectra and Circular
Papcr chrOmatOgram Of Bark Tannin Ofじα∫勉兒ια































*鳥取大学農学部1本産製造学研究室 Labo Of FOrcst Products,Faco Of Agr.,TOttOri Univ.,TottOri

















―washcd with watcr(satulatcd with
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―cxtractcdwith acctOnc
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び N/1o HcIでょり酸性にしたもの(試料液 4弼ccに
N/1o HG1 2Ccを加える),N/1o NaOHでァルカリ
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Fig。 l  UltraviOIct‐absorption spectr2
oF XとURI bark tannin.





Fig. 5 Ultraviole←absorption spectra
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Fig. 5 UltraviOlct_absorptiOn spcctra





















Odサ,2ヮα υ夕∫¢,の期 よ り得 た タ ン ニ ン に つ い て FREU‐























































































































1)BANDOW i Biochcm.Zciぃchr ,2%, 112(1958)




4) A.W.SOHN:Angew Chcm。, 60, 559(195Cl)
5) A.?V.SoHN:Lcder,2, 4(1951)
6) lvI.A.BucHANAN,H.F.LEWIS,Bo W. げヽEBER:
」.Am.Lcathcr Chcmist's Assbc.,45,515(195C)
7) L. F. ヽ[ARANVILLEJ O. GoLDSCHMID : Anal.
ChCm.,26,1狼5(19y)
8)岸本 潤 :日本林学会関西支部大会講演集 NO.7
64 (1957)
9)岸本 潤 :日林誌 43212(1961)
10)  〃 :65回日本林学会大会講演集 358(1956)
11) 事と FREUDENBERC.J WALPuS卜I: Bcr., 54, 1695
(1921)




クリ樹皮タンニンの紫外部吸収スペクトルと円形クロマトグラムについて ( 25 )
Sumttnary
Gcncrally9 invcstigators have adHlittcd that区&URI bark tannin has nOt a maxil■IIum point in u traviOlct中
absorption spcctra, butェnOrc data arc nccdcd on this POint.
I fOund thc fact that KURI bark tannh has a maxilnum point in ultraviOlc卜ab Orption spcctra.
In this studちI scd(】,∫歩,2夕,ι″ワカ,演2 SIEB.Ct Zucc.(SHIBAGURI).ThCrc 2rc two typcs Of thc tcndcncy
Of ultraviOlc卜absOrption spcctra in fivc fFaCtiOns Of XiURI bark tannin.
△logKc(=10gKmax,P~10gKmin.p)Of B fractiOn is smaller than △10gltC Of A fractiOn and △10gICC
of G,D and E fractiOn is largcr than △10gKc Of A fractiOn.
ThcrcfOrc, this tcndcncy of ultraviOlct‐absorption spcctra of B fractiOn fOrms a markcd cOntrast tO thOsc
of spcctra Of C, D and E fractiOns.
It is csti=hatcd that ultraviЫモt―absOrp iOn spcctra of XiURI bark
typcs in thcsc fractiOns spcctra,
a compositc spcctra Of twO
By circular papcr chromatOgraphy, it M′as shO、Tn that K〔JRI bark tannin cOnsistcd of numcrous
fractiOns and thcy Ⅵ/crc broadly divisiblc intO twO typcs as in spcctra.
毎モ■i
( 24 )
Phot. l  Gircular chrOmatogram
of ЖttURI bArk tannin.
fractiOn D
PhOt. 4   Circular chromatOgram
of ttitチRI bark tannin.
fractiOn C
5  Gircular chrOmatogram




PhOt, 2  Circular chrOmatOgram






of KURI bark tannin.
PhOt. 5
